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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sebagai kepentingan kecekapan antara budaya semakin diiktiraf oleh pendidik di 
seluruh dunia, keperluan untuk menilai pelbagai dimensi kecekapan antara budaya juga 
bertambah. Kajian semasa, mengambil tiga faktor kekal pendidikan iaitu pelajar, guru-
guru serta buku teks dengan bertujuan untuk menyiasat dan mendapat gambaran tentang 
status dan kualiti kecekapan antara budaya dalam kalangan pelajar Iran. Buku-buku teks 
yang digunakan di sekolah-sekolah kerajaan tinggi Iran telah dianalisis dengan 
menggunakan senarai semak dengan kod skim dihasilkan berdasarkan model Cortazzi 
dan Jin (1999) berkaitan pembentangan bahan kebudayaan. Pelbagai dimensi kecekapan 
antara budaya termasuk: 1. Orientasi kepada pengetahuan dan 2. Empati, yang  dikenal 
pasti oleh Ruben (1976) 3. Menghormati orang  lain, 4. Penemuan pengetahuan dan 5. 
Sikap dikenalpasti oleh Byram (1997) dan 6. Pertalian budaya yang dikenal pasti oleh 
kupka, Everett, & Wildermuth (2007) telah disiasat dalam kumpulan pelajar Iran, 
menggunakan temu bual kumpulan fokus dan DMIS. Beberapa guru Iran juga telah 
ditemuramah untuk mengetahui peranan mereka dalam memudahkan kecekapan antara 
budaya dalam kalangan pelajar. Kajian ini membuktikan bahawa buku-buku teks Iran 
adalah sangat lemah berkaitan pembentangan budaya dan bahan-bahan kebudayaan. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa kebanyakan dimensi kecekapan antara budaya 
tidak wujud dalam pelajar Iran dan guru-guru tidak boleh memainkan peranan sebagai 
fasilitator berkaitan  peningkatan kecekapan antara budaya. 
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ABSTRACT 
 
  
 
 
As the importance of intercultural competence is increasingly recognized by 
educators all over the world, the need for assessing the various dimension of 
intercultural competence also grows. The current study, taking the three perpetual 
factors of education which are the learners, the teachers as well as the textbooks into 
consideration, aims to investigate and achieve a picture of the status and quality of 
intercultural competence in Iranian learners. The textbooks which are used in Iranian 
government high schools have been analyzed using a checklist with coding schemes 
developed based on the model of Cortazzi and Jin (1999) regarding the presentation of 
cultural material. Also various dimensions of intercultural competence, which are 
orientation to knowledge, empathy, respect for otherness, knowledge discovery, attitude  
and cultural affinity (identified by, among others, Ruben (1976), Byram (1997), and 
Kupka, Everett & Widermuth (2007)) were investigated among a group of Iranian 
students using focused group interview and Developmental Model of Intercultural 
Sensitivity (DMIS). Also a number of Iranian teachers were interviewed in order to find 
out their role in facilitating intercultural competence in learners. The study proves that 
the Iranian textbooks are very weak regarding the presentation of culture and cultural 
materials. Also this study indicates that most of the dimensions of intercultural 
competence do not exist in Iranian learners and the teachers cannot play the role of 
facilitator regarding the enhancement of intercultural competence. 
